



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴ John Rawls（ 2005） Political Liberalism : expanded edition, Columbia













を，まさに政治的構想として「提示するための装置（a device of represen-
tation）」とされている（PL, p.24）。
⑷ Martha C. Nussbaum（ 2011）“ Perfectionist Liberalism and Political
Liberalism”in Philosophy and Public Affairs, vol.39, no.1, p.18.
⑸ この点に関しては，Margaret Moore（1996）“On Reasonableness”in Journal
of Applied Philosophy, vol.13, no.2, p.173.
⑹ Ibid, p.174. ムーアが挙げているのと同様の例を用いた議論を含むものとして，
以下を挙げることができる。Stephen Mulhall（1998）“Political Liberalism and
Civic Education : The Liberal State and its Future Citizens”in Journal of
Philosophy of Education, vol.32, no.2, pp.161−176. ; Stephen Macedo（1995）
“Liberal Civic Education and Religious Fundamentalism : The Case of God
v. John Rawls?”in Ethics, 105, pp.468−496.









⑽ Brian Barry（1991）“Social Criticism and Political Philosophy”in his Liberty
and Justice : Essays in Political Theory 2, Clarendon Press・Oxford, p.22.
⑾ Stephen Mulhall（1998）“Political Liberalism and Civic Education”, p.168 ;
p.170.
⑿ Gerald Gaus（2015）“Public Reason Liberalism”in The Cambridge Companion
１０３ロールズの『政治的リベラリズム』再考
to Liberalism, edited by Stephen Wall, Cambridge University Press, p.126.
⒀ Stephen Mulhall（1998）“Political Liberalism and Civic Education”, p.168.
⒁ Ibid, p.168.
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